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Abstract
The dramatic characterization of Queen Elinor in George Peele’s Edward I has been highly controversial 
among critics. Unlike the historical accounts, the Queen cruelly murders the wife of the Lord Mayor of Lon-
don, and confesses that she had an illicit affair with King Edward’s brother, Edmund. Mary Axton suggests 
that such a distorted image of Elinor, who was a queen of Spanish origin, reflects the then counterargument 
against the justification of the succession of the Spanish Infanta, which is alleged in Conference about the 
Next Succession to the Crown of Ingland printed in 1594. However, Edward I is not a real history play but a 
historical romance, as seen in the battle with Robin Hood in the Welsh scene. Moreover, Queen Elinor, who 
is an unruly wife, often disdains English wool and is proud of her foreign and expensive fabrics. This is the 
very counter-image of the patient Grissel, who is willing to obey her husband’s tyrannical demands and wear 
anything he wants her to wear. The story of Grissel was very popular among Elizabethan audiences. Further-
more, according to several documents, Queen Elizabeth I was often associated with Grissel. It is therefore 
considered that the negative image of Queen Elinor was an indirect homage to Queen Elizabeth I.
1. 王妃の歪曲された人物像
ジョージ・ピール（George Peele）の『エドワード 1 世，又の名は長脛王の名高い年代記』（The Famous 
Chronicle of King Edward the First, Sirnamed Edward Longshankes）と題された劇を，海軍大臣一座が 1595
年から翌年にかけて繰り返し上演したことをフィリップ・ヘンズロー（Philip Henslowe）は記録してい















たものと思われる．ここで，劇が創作された 1590 年代に，処女王エリザベス（Queen Elizabeth I）の王位
継承をめぐって秘密裡に幾つかの議論が交わされたことが想起される．なかでも，1594 年に出版され
た『イングランドの次なる王位継承に関する忠告』（Conference about the Next Succession to the Crowne of 
Ingland）は，スペイン王女がイングランドの王位を継承することの正当性を主張して物議を醸した．メ



















レオノール王妃 . 今年の 12 月 14 日に戴冠式をするのですか．
 まあ，あなた，それにはあまりにも時間がないし
 急ですわ，それほど立派で厳かな式を行うには，





























（“the ground is al too base, / for Elinor to honor with her stepes:”）（1031-32）とグロスター伯に述べる際に，
エルサレムを歩いた自らの足場を高価なアラス織りや絹の布地に喩える一方で，「英国製の毛織物は，
愛用の白馬が誇らしげに踏みつけるのにふさわしい」（“My milke white steed treading on cloth of ray, / And 









そして王妃は，「力強いイングランド王がレオノールの拳で卑しく一撃を受けた」（“mighty England hath 








からペトラルカ（Francesco Petrarch）を経て，チョーサー（Geoffrey Chaucer）の『カンタベリー物語』（The 
Canterbury Tales）に「学僧の話」（‘The Clerk’s Tale’）として収録されたこの物語は，1593 年にトマス・デロー
ニ（Thomas Deloney）の編集した『楽しいバラッド集』（The Garland of Good Will）にも収録されており，当
時この物語が人口に膾炙したものであったことは疑いない 7）．一方，レオノール王妃は，十字軍から帰
還した兵士に施してあまり有る巨額の持参金を持ち，イングランド王エドワードの后となっても，イン






Reading）のマーガレット（Margaret）や，何より『エドワード 1 世』を演じた海軍大臣一座が，1600 年に『忍













1592 年に出版された，ロバート・グリーン（Robert Greene）の『成り上がり宮廷人への警句』（A Quip 

















だ」（“Traffic and travel / hath woven the nature of all nations into ours, and made this / land like arras, full of 























プ（John Phillip）の『忍耐強いグリシルの劇』（The Play of Patient Grissell）は，1565 年と 1568 年にそれぞ
れ書籍出版業組合の記録に登録されているが，劇が執筆されたのは，おそらく女王の結婚問題がもっと
も活発に議論された 1560 年頃であろうと推定されている．『忍耐強いグリシルの劇』が終わると，締め












1630 年に出版されたチャップブック，『忍耐強いグリシルの楽しく美しい歴史』（The Pleasant and Sweet 
History of Patient Grissell）の口絵に，エリザベス女王の木版画が使用されていることにも窺える 17）．
エリザベス女王とグリゼルダを結びつけるもっとも興味深い書は，1601 年にトマス・エジャトン
（Thomas Egerton）に献呈された，『イングランドの守護聖人ジョージ－寓意的記述』（St. George for 
England: Allegorically Described）である．時の経済ジャーナリスト，ジェラッド・マリーン（Gerard 
Malynes）は，外国製品の過剰な輸入で貨幣価値が下落した当時のイングランドを，恐ろしい竜に襲われ
た処女に喩え，今こそイングランドの守護聖人ジョージの助けが必要であることを寓意的に説いている．
この「処女」が，エリザベス女王の身体 / 国家を意味することは述べるまでもない 18）．著者は，ありとあ
らゆる悲劇のヒロインを引き合いに出した結びにグリゼルダの物語を再現し，女王エリザベスの忍耐は，
グリゼルダのそれをはるかに上回るものであると述べている．






















エドワード 2 世は，クリストファー・マーロー（Christopher Marlowe）の劇に見られるように，君主
として負の側面を持つ一方で，エリザベス朝には，ウェイルズに生まれたウェイルズの王として神話化
された事実は注目に値する．1584 年にサ ・ーフィリップ・シドニー（Sir Philip Sidney）に献呈された『ウェ





































 1）  Foakes, R. A., ed. Henslowe’s Diary, Second Edition, Cambridge Univrsity Press, Cambridge, 2002, pp.20-48.
 2）  Frank S. Hook, ed. The Dramatic Works of George Peele, vol.2, Yale University Press, New Haven, 1961, pp.23-37.
 3）  Axton, Marie, The Queen’s Two Bodies: Drama and the Elizabethan Succession, Royal Historical Society, London, 1977, 
pp.91-94.
 4）  レオノール王妃の筋書きは，カスティリャのレオノール王妃とアキテーヌのエレオノール王妃をそれぞれ題材
にした二つのバラッドに復元されているが，これらを劇の材源と見なす説もある．詳細は以下を参照．
 Hook, Frank S., “The Ballad Sources of Peele＇s Edward I.” Notes and Queries  3: 1 （1956）, pp. 3-5.
 Norgaard, Holger, “Peele＇s Edward I and Two Queen Elinor Ballads.” English Studies 45 （1964）, pp. 165-168.
 Carney, Elizabeth, “Fact and Fiction in Queen Eleanor’s Confession.” Floklore 95: 2 （1984）, pp.167-170. 
 5）  Axton, Mary, op.cit.,  pp.101-102.
 6）  Peele, Edward I, in The Dramatic Works of George Peele, vol.2, ed. by Frank S. Hook. 以下，テキストからの引用はす
べてこの版による．
 7）  Mann, Francis Oscar, ed. The Works of Thomas Deloney, Clarendon Press, Oxford, 1912.
 8）  Dekker, Thomas, The Pleasant Comedy of Patient Grissil, in The Dramatic Works of Thomas Dekker, vol.1, ed. by Fred-
son Bowers, Cambridge University Press, Cambridge, 1953.
 9）  Jones, Ann Rosalind & Peter Stallybrass, eds. Renaissance Clothing and the Materials of Memory, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000, pp.228-232.
10）  Greene, Robert, A Quip for an Vpstart Courtier: or, A Quaint Dispute betvveen Veluet Breeches and Cloth-breeches, in The 
Life and Complete Works in Prose and Verse of Robert Greene. vol.11, ed. by Alexander B. Grosart, Russell & Russell, 
New York, 1964, p.294.
11）  Collins, Fort, “Treasonous Textiles: Foreign Cloth and the Construction of Englishness.” Journal of Medieval and Early 
Modern Studies 32:3 （2002）, pp.543-570. 
12）  Lyly, John. Midas, ed. by David Bevington, Manchester University Press, Manchester, 2000.
13）  Stubbes, Philip, The Anatomy of Abuses, ed. by Margaret Jane Kidnie, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 
vol.245, Arizona State University Press, Tempe, 2002, pp.69-70.
14）  Phillip, John, The Play of Patient Grissell, eds. by W. W. Greg & Ronald B. McKerrow, Malone Society Publication, Ox-
ford, 1909, 2093-2120.
D06077_前原澄子.indd   7 2015/04/07   20:49:38
（前原）
－ 8 －
15）  Wright, Louis B, “Notes and Observations: A Political Reflection in Phillip＇s Patient Grissell.” Review of English Studies, 
4:16 （1928）, pp. 424-428.
16）  Hartley, T. E., Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I, vol.1 1558-1581. Leicester University Press, Leicester, 1981, 
p. 148.
17）  Jones, Ann Rosalind & Peter Stallybrass, eds. op.cit., pp.240-241.
18）  Harris, Jonathan Gil, Sick Economies: Drama, Mercantilism, and Disease in Shakespeare’s England, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia, 2004, pp.57-59.
19）  Malynes, Gerrard, Saint George for England, Allegorically Described, William Tymme, London, 1601, STC 17226a, pp. 
54-55.
20）  Powel, David, The Historie of Cambria, ed. by Caradoc of Llancarfan, Theatrum Orbis Terrarum, Amsterdam, 1969, 
pp.376-399.
21）  Ibid., pp. 376-377.
　　* 本稿は，第 47 回シェイクスピア学会（2008 年 10 月，於岩手県立大学）における口頭発表に大幅な加筆・修正
を施したものである．
受稿日　　2014 年 9 月 12 日　　　受理日　　2014 年 11 月 20 日
D06077_前原澄子.indd   8 2015/04/07   20:49:38
